













NUMERICAL EXPERIMENT OF THE ADVANCED AND DETAILED
TECHNIQUES OF CLOUD SEEDING AIMING TO IMPROVE





This study condcuted nmumerical experiments of the advanced and detailedtequniques of cloud
seeding aiming to improve the mitigation effect on precipitacion. The height and strength of up-
draft generation were taken in the consideration in the experimental condition of ”Cloud Seeding”.
Mitigation Effect on hourly maximum precipitation was 3-24 % in the ”Advanced Updraft Seeding”
, 5-27 % in ”PinPoint Updraft Seeding”. As the mitigation mechanism of ”Cloud Seeding” was
found that the development of cumulonimbus cloud development can be hindered by the grows of
graupels in the early stage of the development.














































































































として，事例 1：中国九州北部豪雨（2009年 7月 23-24







（a) Domain1 （b) Domain2


















































最も大きい（6.6 km× 6.6 km）ものを「A」（図-3 1©），
「A」の領域の 4分の 1（3.3 km× 3.3 km）に相当する
ものを「B」（図-3 2©），そして比較のために上昇気流
のプロットがなかった領域にシーディングを実施した


























































































































































（a) Case-0 （b) Case-P2-A-24











































Height Area P1 P2 H1 H2
20 A 9.0 -3.37 17.11 -8.44
(7.6 km) B 5.59 -1.48 -6.78 -5.28
C -0.78 8.25 6.96 -2.41
22 A 0 1.97 0 -4.98
(8.9 km) B 0 0.67 0 -9.27
C 0 0 0 0
24 A 0 -9.67 0 -9.66
(10.9 km) B 0 2.74 0 5.11
C 0 0 0 0
表-2 Advanced-Seedingにおける時間最大降水量の変化率
Height Area P1 P2 H1 H2
20 A 4.49 -0.25 2.41 -16.07
(7.6 km) B 9.02 -4.79 -2.98 -11.42
C -12.8 -1.12 -11.12 6.82
22 A 0 1.72 0 -24.07
(8.9 km) B 0 5.12 0 -10.78
C 0 0 0 0
24 A 0 -18.2 0 -9.66
(10.9 km) B 0 -1.3 0 5.11














（a) Case-0 （b) Case-Pin1-H2-24





























Case h P1 P2 H1 H2
20 9.08 -6.56 9.08 -5.57
Pin1 22 -4.85 -13.81 -4.85 -13.81
24 -4.85 -4.85 0 -14.83
20 3.6 -11.47 -8.08 -7.15
Pin2 22 -4.85 -13.81 -4.85 -13.81
24 -4.85 -4.85 -4.85 -4.85
20 3.6 -11.47 -8.08 -7.15
Pin3 22 -4.85 -13.81 -4.85 -13.81
24 -4.85 -4.85 -4.85 -4.85
表-4 Pin-Seeingにおける時間最大降水量の変化率
Case h P1 P2 H1 H2
20 4.79 -8.49 4.79 -8.92
Pin1 22 5.11 -15.97 5.11 -15.97
24 5.11 5.11 0 -27.53
20 -3.84 -13.26 -15.74 -21.84
Pin2 22 5.11 -15.97 5.11 -15.97
24 5.11 5.11 5.11 5.11
20 28.61 -4.78 28.61 -6.37
Pin3 22 0 -19.3 -4.85 -19.3


















































































































































































































（a) Case-0 （b) Case-Seed （c) Case-0 （d)Case-Seed
図-11 ステージ 2霰の分布
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